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ト・ ポ ー ル 少 年 劇 団 の 状 況，1599 年 6 月 1 日 の John Whitgift と Richard 
Bancroftによる諷刺詩禁書令（Bishops’ Ban）を受けてのJohn Marstonの振る
舞いなどの報告を行った．1











CLOVE Now,sir, whereas the ingenuity of the time and the soul’s synderisis 
are but embryons in nature, added to the paunch of esquiline and the 
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intervallum of the zodiac, besides, the ecliptic line being optic and not mental, 
but by the contemplative and theoric part thereof, doth demonstrate to us 
the vegetable circumference and the ventosity of the tropics, and whereas 
our intellectual or mincing capriole, according to the Metaphysics, as you may 
read in Plato’s Histriomastix ---you conceive me, sir?
ORANGE Oh, Lord, sir!




























































──Every Man Out of His Humour創作上演時期を中心として
このセクションの焦点である先の引用の分析に取りかかろう．この一節が配置
された第 3 幕第 1 場は（あるいは，このシーンも，と言うべきかも知れない
が），Jonsonの観客（もしくは，読者）への介入が露骨に現れている場面であ
る．最初にShiftというペテン師が登場するのだが台詞はなく，その代わりに，
例の批評家の 2 人組が，20 行も費やしてShiftの名前や仕事の内容を観客に説
明する．その後Shiftは，次に登場してきた問題のCloveおよびOrangeと挨拶
程度の会話を 15 行ばかり交わすのだが，またもやここで 2 人組が劇の流れを
中断し，今度はClove等の紹介を行う．
MITIS What be these two, signor?
CORDATUS Marry, a couple, sir, that are mere strangers to the whole scope 
of our play---only come to walk a turn or two i’ this scene of Paul’s by 
chance.
(Every Man Out of His Humour (Q), 3.1.37-40)
「この 2 人は何者でしょう」，「ただのよそ者だよ，この劇の中身には何の関係
もないところのね．この場面の舞台であるセント・ポール寺院にたまたまぶら










CLOVE Monsieur Orange, yond gallants observes us. Prithee, let’s talk 
fustian a little and gull ’em, make ’em believe we are great scholars.
ORANGE O Lord, sir!
CLOVE Nay, prithee, let’s, by Jesu. You have an excellent habit in discourse.
ORANGE It pleases you to say so, sir.
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CLOVE By this church, you ha’, la! Nay, come, begin.---Aristotle, in his 
Daemonologia, approves Scaliger for the best navigator in his time; and, in 
his Hypercritics, he reports him to be Heautontimorumenos. You understand 
the Greek, sir?
























ところで，本劇の前作Every Man in His Humour（以下，Every Man inと略記）
が，1601 年に出版されたクォート版では総行数 4,500 行を数え，宮内大臣一
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座による実際の上演では，そのかなりの部分が削除されたことが疑われている













Every Man Outの前年，1598 年に上演されたEvery Man inは，先に言及した







But view her [=poesy] in her glorious ornaments,
Attirèd in the majesty of art,
Set high in spirit with the precious taste
Of sweet philosophy, and, which is most,
Crowned with the rich traditions of a soul
That hates to have her dignity profaned
With any relish of an earthly thought:
Oh, then, how proud a presence doth she bear!
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Then is she like herself, fit to be seen
Of none but garve and consecrated eyes.
Nor is it any blemish to her fame
That such lean, ignorant, and blasted wits,
Such brainless gulls, should utter their stol’n wares
With such applauses in our vulgar ears,
Or that their slubbered lines have current pass
From the fat judgements of the multitude,
But that this barren and infected age
Should set no difference ’twixt these empty spirits
And a true poet….


















It is in the general behalf of this fair society here that I am to speak, at least 
the more judicious part of it, which seems much distasted with the immodest 
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and obscene writing of many in their plays. Besides, they could wish your 
poets would leave to be promoters of other men’s jests, and to waylay all the 
stale apophthegms or old books they can hear of, in print or otherwise, to 
farce their scenes withal. That they would not so penuriously glean wit from 
every laundress or hackney-man, or derive their best grace with servile 
imitation from common stages, or observation of the company they converse 
with, as if their invention lived wholly upon another man’s trencher.
(Cynthia’s Revels (Q), Praeludium, 137-46, underlines mine)
この一節も，ブラックフライアーズ座に集まった上質の観客（“this fair 
society”，“the more judicious part of it”）に向けて語ることを意識化したパッ
セージで，当然のことながら，公衆劇場との差別化はもとより，戯曲提供者も
“your poets”（この箇所では，一般大衆向きの韻文書き）と呼ばれていて，第











1597 Hensloweから 4 ポンド受領（7 月），20 シリング受領（12 月）
1597 The Isle of Dogs共作（7 月）のため投獄（8 月）
1598 Hensloweから 6 シリング受領（8 月）
1598 Every Man in His Humour上演（9 月）
1598 Gabriel Spencerの殺人と投獄（9 月）
1598 Marston, The Scourge of Villanie 出版（1599 年に増補出版）
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1599 諷刺詩禁書令発布（6 月 1 日，Whitgift & Bancroft）
1599 Hensloweから 2 度共作劇の支払い 40 シリングを受領（8 月）＋ 20
シリング受領（9 月）
1599 Every Man Out of His Humour上演（9 月ごろ）
1599 Marston, Antonio and Mellida 上演（10 月，Paul’s活動再開後最初の舞
台）
1600 Every Man Out of His Humour Q1-Q3 出版
1600 Cynthia’s Revels上演（5 月，Chapel Royal活動再開後最初の舞台？）
1601 Every Man in His Humour Q出版
1601 Poetaster上演（秋ごろ）
1601 Hensloweから 2 ポンド受領（9 月）
1602 Hensloweから 10 ポンド受領（6 月）
1603 Sejanus上演
Jonsonは，1594 年，22 歳のころ役者としての活動を開始したと考えられてい
るが，その 3 年後，1597 年ごろから芝居の執筆にも着手している．なぜなら，
同年に 2 度，Philip Hensloweから金銭を受け取った記録が残されているだけ
でなく，The Isle of DogsをThomas Nasheと共作した嫌疑で投獄もされている
からである．Jonsonは，翌年つまりEvery Man inが上演された 1598 年にも
Hensloweとの関係を継続し，戯曲制作の対価を受領しているが，この両者の
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年 劇 団 は，The Wisdom of Doctor Dodypoll（1599） や The Maid’s Metamorphosis
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（1600）を，チャペル・ロイアル少年劇団は，Love’s Metamorphosis（1600）や




ておこう．1597 年，William Hunnis からマスターを引き継いだ Nathaniel 
Giles（ウィンザー礼拝堂少年劇団のマスター）は，Henry Evansと提携を行
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